











To innovate in today’s turbulent society which consists of business, family, school and community 
must transform themselves into a littel existence of ‘learning organizations’. We will explain sev-
eral characteristics of a successful learning organization from the viewpoint of interacialism. First, 
we should possess system-mind which transfer learning from an individual and the group to the 
whole . Second, we must make a commitment to knowledge each other. Third, we must have a 
process for renewal within itself. Fourth, we should possess an openness to the outside world.
This theory mainly owns to Peter Senge’s learning organization theory. This theory suggests that 
the new information age to strengthen relations to be interdependence demand radical transfor-
mation of any organization and all so unbedding the new social power as a team to society.
New world Senge illustrates is the fundamental flame for understanding how to design a learning 
organization and to look at both the changes we must make and the ways to build learning into 
the fabric of everyday work experiences. Models for creating collaborative learning through teams 
help approach how to work with an organization to begin the process of creating a common 
knowledge and to change social capability.
And we surveyed another research on this paper which look for the postmodern society. That’s 
Weick’s enactment, K.J. Gergen’s social construction, Follett’s integration and so on. In the result, 
we can extend beyond the organization to enhance community at large. This paper focuses on 









1  Peter M. Senge は The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization 1990.『学習する組織論―システム
思考で未来を創造する―』（枝廣淳子，小田理一郎，中小路佳代子訳，英治出版，2011年）や Presence: An Exploration of 
Profound Change in People, Organizations, and Society 2005.『出現する未来』（野中郁次郎監訳，高遠裕子訳，講談社，2006年）
などの著者であり，SoL（組織学習協会）の創設者としても著名である。


















































































































































































































































































































































「われ Ich －なんじ Du」と「われ Ich －それ Es」の二つの関係があるだけだとした。そして，〈われ〉が
存在しないのに，〈われ〉を〈われ〉と認識し〈われ〉となるのは，私の中で〈なんじ〉と出会い，その
間に〈われ〉となる関係が現れるからであると把捉した。己と同じ人間として向かい合って，その交互性




























































































































































































































51 Eleanar Rosch, Primary Knowing. What Perception Happens from the Whole Field. October 15 1999. http://www.ai.wu.
ac.at/~kaiser/birgit/Rosch-1999.pdf
52 C・オットー・シャーマー『U 理論』，前掲書，220頁。





































































































































































客体が主体に働きかけるという表現は放棄される。出会い Meeting と相互浸透 interpenetrating こそが決












































75 P. M. Follett. Creative experience. 1924. Green. p.60






















































































































































































































































































































くる力，さらには AI（appreciative inquiry）114 といった真価を問う力が問われ，新しいアプローチや方
113 ジョンソン，D.W 他『学習の輪』，前掲書，5頁。










































117 ゴルデルは，「レゴには，デモクリトスが原子論について述べたほとんどすべての性格がそなわっている」（Jostein Gaaren. 
Sofies Verden 1991. ヨースタイン・ゴルデル『ソフィーの世界―哲学者からの不思議な手紙―』須田朗監修，池田香代子訳，
NHK 出版，1995年64頁）として，レゴによって原子をわかりやすく説明する。































































































































































































































































135 これ（Leaning to be）はエーリック・フロムが未来の哲学を「所有価値 To have」から「存在価値 To be」に求めたことを受け，
ユネスコが1972年に「未来の学習」のなかで定義したものである。


























把捉し，より人間は社会行動の主体にしていく。そして，他者との関係の中に，Leaning to be のプロセ
スを生成させながら，人間圏という共同体を構成していこうとする。そこに労働に代わる人間の存在性を
自覚するようになる。
人間がつながる存在であるからこそ，人間は，関係のなか，数々の学び合いが見えないものを形にしよ
うと，意味をつくり言葉にして，「…する…できる」ための精神の自由と知をつくるのである。そして，
お互いに他者と交わることで，多様な衝動と行動パターンを創出し続けて生存を確かにする。また，そう
した相互的な存在であるからこそ，他の生命とも緊密な関係を意識的に無意識的につくるのである。決し
て労働するからではない。労働ははじめから協働でしかない。人間は協働して共同を機能させる種であり，
生命圏の住人なのである。したがって，共同を機能させるとは，人間が生命圏に生きる種であることを形
質化することである。すべての再審は，この学びのプロセスとしての協働から始まる。これが21世紀の真
実になろうとしている。共同過程論の意義はここにある。
本稿は，2014～2016年の科学研究基盤研究Ｃ「障がい者・社会的弱者の就労支援と企業の社会的責任」
の成果の一部である。
